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物質（antiausterity agent）の探索。有望な候補物質は，ヒト膵臓がんのマウスモデルを用いた in 
vivo での抗腫瘍活性効果の評価を行う 
・ 活性天然化合物の構造活性相関研究ならびに栄養飢餓耐性を解除する機序の解明 














トランスクリプトーム解析において見いだされたトウゲシバ Huperzia serrata 由来新規Ⅲ型ポ
リケタイド合成酵素（PKS）にマロニル CoA を基質として作用させると，トロパンアルカロイド
の生合成に見られるように，3-オキソグルタル酸を生産することを明らかにした。さらに，本酵素




2．院内感染菌 Stenotrophomonas maltophilia に有効な抗菌活性化合物の探索 
S. maltophilia は，一般の細菌とは異なり，UDP-MurNAc-L-Ala に L-Glu が SmltD によって結合
した後に，その L-Glu が SmltE によってエピメリ化することでペプチドグリカンを生合成する。
ミャンマーにて採集したミソハギ科植物のWoodfordia fruticosaの花から得たメタノール抽出液が， 
SmltD に対して阻害活性を示すことを明らかにした。さらに，本抽出液から活性を指標にして化
合物を単離･精製することで，SmlD に対して阻害活性を示す 3 種のフラボノール配糖体，ケンフ
ェロール 3-O-(6′′-ガロイル)-β-D-グルコピラノシド（1），ケンフェロール 3-β-D-グルコピラノシ（2），
及びケンフェロール 3-O-α-L-アラビノピラノシド（3）を得，単離した化合物の中で，ガロイル基





 During the fiscal Year 2020, Natural Drug Discovery Laboratory has extensively focused on the discovery of 
anti-austerity agents from medicinal plants of wide different origins, clarification of the molecular mechanism, 
and in vivo evaluation of selected agents. Aside from that, this laboratory has achieved broader international 
collaboration in anticancer drug discovery and development, and have published 19 research papers in 
collaboration with the University of Würzburg (Germany), University of Innsbruck (Austria), University of Bath 
(England), National Chiayi University (Taiwan), Vietnam National University (Ho Chi Minh, Vietnam) and 
National Institute of Technology (India). Briefly, the research activities can be summarized as follows. 
 
1. Phytochemical investigation of eight selected plant extracts (Anneslea fragrans, Callistemon citrinus, 
Calotropis gigantean, Ferula hezarlalehzarica, Ancistrocladus abbreviates, Boesenbergia pandurata, Sedum 
sarmentosum, and Kaempferia parviflora) resulted in the isolation of 121 compounds, including 38 new 
compounds. Among these, the newly discovered compounds, callistrilones L–O represents structurally 
unique meroterpenoids isolated from Callistemon citrinus. These compounds showed unprecedented anti-
austerity activities with a PC50 value at the nanomolar range. These compounds were found to inhibit the 
migration of PANC-1 human pancreatic cancer cells and colony formation. Mechanistically, these compounds 
were found to inhibit the Akt/mTOR and autophagy activation pathway. 
2. From Thai Anneslea fragrans, a first member of an entirely new class of compounds comprising a unique 45 
carbon skeleton having six stereocenters, including two unprecedented spiro-chiral centers, named fragranol 
A have been discovered. Similarly, first natural seco-type naphthylisoquinoline alkaloids, named 
Ancistrosecolines A–F, from African Ancistrocladus abbreviates were discovered. 
3. 富山くすりコンソーシアム Project: We evaluated over 200 synthetic compounds (T-Series, N-Series) for 
their anti-austerity activity against human pancreatic cancer cells. Selected compounds have been 
investigated for their mode of action against PI3K/Akt/mTOR/Autophagy, AMPK-ULK1 pathways, 
including its activity against cancer stem cell markers (SOX-2, cMYC, OCT-4). In vivo evaluation of selected 




Future direction: Natural Drug Discovery Laboratory will continue to expand the international collaboration 
and explore new natural anticancer agents, investigate the effect of newly discovered compounds against cancer 
cell metabolism using Orbitrap-MS and ZipChip technology, continue research under 富山くすりコンソーシ
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 1) 新学術領域（研究領域提案型）（代表：森田洋行）「ポリケタイド閉環酵素とバイヤー 
ビリガー酵素の機能改変と新規化合物の創出」 
 2) 若手研究（代表：ウォン チン ピアウ）「酸性雲霧林及びアルカリ性湖微生物からの新規 
シデロフォアの探索と生合成の解明」 




 5) 研究活動スタートアップ支援（代表：Nwet Nwet Win）「ミャンマー産植物と海綿からの
HIV 多機能性タンパク質阻害活性物質の探索」 
【天然薬物開発ユニット】 
 1) 2020 富山くすりコンソーシアム（代表：Suresh Awale,) 「Development of novel antiausterity 
chemotherapy for pancreatic cancer」 





  学部 5 年生：三宅弘士 
  大学院修士 2 年：Hoang Nam Nhat（10 月入学） 
  大学院修士 2 年：邊 輝庸 
  大学院修士 2 年：Battsengel Nomin-Erdene（9 月修了） 
  大学院修士 2 年：陳 昕蕊（9 月修了） 
  大学院博士 1 年：Kiep Minh Do 
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  大学院博士 1 年：高 準徽 
  大学院博士 1 年：劉 倩倩（9 月退学） 
  大学院博士 2 年：Yuan-E Lee 
  大学院博士 2 年：Sherif Ahmed Muhammed Ahmed Hamdy 
  大学院博士 3 年：Prema 
  大学院博士 3 年：奇 大源（9 月修了） 
  外国人客員研究員：Battsengel Nomin-Erdene（10 月～1 月） 
  研究生：韓 嘯傑（8 月～3 月） 
  研究生：Saw Yu Yu Hnin（10 月～3 月） 
  研究生：Zin Paing Htoo（12 月～3 月） 
【天然薬物開発ユニット】 
  学部 3 年生：佐藤真央 
  学部 4 年生：溝口美生 
  学部 4 年生：髙橋郁衣 
  学部 5 年生：青池 澪 
  学部 6 年生：藤野春香 




 修士論文  
  Battsengel Nomin-Erdene：Studies on novel antibacterial compounds produced by actinomycetes 
isolated from soil samples obtained from unique habitat in Malaysia. 
陳 昕蕊：Engineering of olivetolic acid cyclase to generate new olivetolic acid analogs. 
邊 輝庸：Crystal structure analysis of orcinol synthase from Rhododendron dauricum.  
 博士論文  
  奇 大源：Studies on chemical constituents of three marine sponges, Siphonochalina siphonella 
in Egypt and Arenosclera sp. and Gelliodes sp. in Vietnam. 
  Prema：Studies on chemical constituents of Picrasma javanica, Globba sherwoodiana and 
Kaempferia candida collected in Myanmar and their anti-Vpr activities. 
【天然薬物開発ユニット】 
 博士論文  
  Ahmed Mohammed Tawila：Highly potent antiausterity agents from Callistemon species from 
Egypt and their mechanism of action against the PANC-1 human pancreatic cancer cell line. 
  Ashraf Mohammed Omar：Discovery of potential antiausterity agents from selected Southeast 
Asian medicinal plants. 
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